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ロールズの自由主義的な正義観は、かれの代表的著書である『正義論』（A Theory of Justice,




































治的な領域」（the domain of the political）を設定している。政治的自由主義の問題認識は、妥
当な宗教的、哲学的、道徳的な教理の間の不一致（reasonable disagreement）を克服し、自由
民主社会の政治的な安定性をどのように維持するかに焦点をあてている。それと同時に、政治的








liberal peoples）、適正水準の国民（decent peoples）、無法国家（outlaw states）、不利な与件の


















































































由を保障する良心の自由に対する充分な措置）、個人の財産権（the right to personal property）、























うな差別的権利の主張は、多文化主義やアイデンティティ・ポリティクス （politics of identity）
の主張と関連している。
もう一つは、韓国における少数者の権利主張の登場は、ロールズが『政治的自由主義』の中で











































































































































































































































ご参照いただきたい。現在韓国ではロールズの著書 A Theory of Justice（Revised Edition,1999）, Political
33
岡山大学大学院社会文化科学研究科　『文化共生学研究』第７号（２００９.３）
Liberalism（1993）, The Law of Peoples（1999）を韓国語でそれぞれ『正義論』（2003）、『政治的自由主義』
（1998）、『万民法』（2000）という書名で翻訳されている。
（４）John Rawls, A Theory of Justice（Cambridge: The Belknap Press of harvard University Press, 1971）,
pp. 3-4. 
（５）Rawls, A Theory of Justice（1971）, p. 60: "First: each person is to have an equal right to the most
extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second: social and economic
inequalities are to be arranged so that they are both （a） reasonably expected to be to everyone's
advantage, and （b） attached to positions and offices open to all." 
（６）Rawls, A Theory of Justice（1971）, p. 12, pp. 136-142.
（７）Rawls, A Theory of Justice（1971）, pp. 72-75.
（８）Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition（1999）, pp. xiv-xv.
（９）John Rawls, Political Liberalism（New York: Columbia University Press, 1993）, p. 4.
（10）Rawls, Political Liberalism（1993）, pp. 5-6: "a. Each person has an equal claim to a fully adequate scheme
of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this
scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value. b.
Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to positions
and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the
greatest benefit of the least advantaged members of society." 




（13）Rawls, A Theory of Justice（1971）, p. 83. 
（14）張東震、黄■赫「外国人労働者と韓国民族主義：自由主義的民族主義を通して包容可能性と限界」『二十一
世紀政治学会報』第17集３号（2007年）pp. 240-252.




（17）多文化主義についての詳細な議論は、Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Second Edition
（Oxford: Oxford University Press, 2002）, pp. 327-376; Kymlicka, Multicultural Citizenship（Oxford:
Clarendon Press, 1995）をご参照いただきたい。
（18）Rawls, Political Liberalism（1993）, p. 36, p. 55. 





らないか」という疑問を提起している。Yael Tamir, Liberal Nationalism（Princeton University Press,












点に対する分析から Bo-hyuk Suh, "Controversies over North Korean Human Rights in South Korean
Society," Asian Perspective, Vol. 31, No. 2（2007）: 23-46をご参照ください。
（26）Benjamin Constant, "The Liberty of the Ancients Compared with That of the Moderns," Benjamin
Constant, Political Writings, edited by Biancamaria Fontana（Cambridge: Cambridge University Press,
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